














































































































































































































































































I understand that a man is born into the world with his own pair of eyes ; 
and he is not at all responsible for his vision-he is merely responsible for 
his quality of personal honesty. To keep close to this personal honesty is 
my supreme ambition. . . . This aim in life struck me as being the only thing 
worth while. A man is sure to fail at it, but there is something in the failure. (16) 
)~FA~iC~ O~-~~;)~t~Jt~~a)I~, "honesty" ~~)~), ~V~~. ~C, ;~~V~~ 
~7 l/ 4 :/ j~, D~:~~fOV~f*- Henry q) "honesty" ~f)r~.,~"~;~ LCV*~) O)fj;~ ~ ~･. 
Methodlst ~)~C~~~f')C~1 t~~rt3 ~CR~~)~~~f{~:1 t~~r~), ~~~~t~~~~~~;~~~~~~"-t~~~*IC~) 
O/._-~7 l/4 ://:i~~, i'~l~~/7J~a)~~~~A~'~l'~:IC~~~JL~*UCV*f._-, ~V*~ a)~~j~:---'*~~ 
iCf~~OCV*~).(l~ 4'~I~ ~ , 7J~,'~~rc~~a)H~a)~~~~~~}~l~~ ~;,*~;~~#~~O CV*~ In fact 
there is in Crane's treatment of God and of religion a progress from the utter 
denial of 'Well, then. I hate Thee' to an affirmation of faith in the 'interior 
pitying God."' (18) )~Ff~~ ~, =~･~**Ut~)~~~t~)~* ~;7r:.,~i'~: L, -'~'-･~--'~ LJ~!:~t~:~f~ C < tL ~) ~#***~,,~~~' 
~)~~ ~f ~~5 f,_- ~) /:~. 
A man went before a strange god, -
The god of many men, sadly wise. 
And the deity thundered loudly, 
Fat with rage, and puffing: 
"Kneel,mortal, and cringe 
And grovel and do homage 
To my particularly subllme majesty " 
The man fled. 
Then the man went to'another god, -
The god of his inner thoughts. 
And this one looked at him 
With soft eyes 
Lit with infinite comprehension, 
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　　And　said：“My　poor　child！”　　（51）
　“The　man　fled．”一一である。Henryも逃げたのだった。わけの分からぬ押
しつけの神から。
　丁雇R認B認彩の中にも，叱責する神，伝統の宗教に対する作者の否定
的姿勢が伺える箇所が所々に見受けられる。第9章の，死期の迫ったJim
Conklinの描写の中に，端的にそれが表現されている。“And　there　was　a　re．
semblance　in　him　to　a　devotee　of　a　mad　religion，blood－sucking，muscle一
wrenching，bone－crushing．They　were　awed　and　afraid』’
　真の神は，我々人間の内部に存在する。つまり，“honestジに通じるものだ。
それは，行動ではなく，思考の中にある。Henryは常に自分と向き合ってい
る。弱さも強さも兼ね備えた，人間の典型としての存在だ。彼は，心に傷を
負ったが，彼なりにそれに対処している。傲慢な自分に陥りそうになると，
数々の苦痛を伴う想いが，彼を牽制する。そんなHenryに対するクレインの
目は，世間的にはironyに満ちている。が，個人に対するその目は，否定的
ではなく愛に満ちたものだ。挫折し，傷つきながらも，旗を支えるHenryの
姿に，クレインは，苛酷な現実の世界の中で，生き抜く人間の姿を重ね合わ
せた，とも言えるだろう。
“Tell　brave　deeds　of　war．”
Then　they　recounte（1tales：
“There　were　stem　stands
And　bitter　runs　for　glory．”
Ah，I　think　there　were　braver　deeds．　　（15）
　集団にとっての現実は，ある意味では造られた虚像である。突き詰めれば
実体のないものである。だが，人間は“個”の世界だけでは生きられない。
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個から集団へと再帰していったHenryは，我々人間の現実の姿なのだ。勇敢
な行ないは，栄光を手中に納めることではなく，栄光に向って行くその真摯
な姿勢の中にある，とクレインは語っているように思う。
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